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研究し，チューリッヒ大学（the University of 
Zürich）より哲学博士号を授与されている。
1983年には，「ホーリー・クロスとオプス・
デイの高位聖職者集団」（the Prelature of the 


















クィナス・アカデミー（the Pontifical Academy 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































principi placuit legis habet vigorem，what the 





























































































































































































































































































































































































































































































































































「平和のエートス」（an ethos of pacification，






























































































































































































































































































































































7）なお，ローンハイマーは，The American Journal 
of Jurisprudence （Notre Dame Law School），the 
Fordham Series in Moral Philosophy and Moral 
Theology （Fordham University）の編集委員であり，
the scientific board of Acta Philosophica（Pontifical 
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